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ABSTRACT
Introduction: Microbial keratitis is a senous ocular infection. It is often difficult to
establish a nlicrobial keratitis that is due to fungal infection. Inadequate therapy and
delayed diagnosis of fungal keratitis leads to generally poor visual outcomes.
Objective: The objective of this study is to detennine sensitivity, specificity, positive
predictive value and negative predictive value of PCR to detect fungal aetiology in
luicrobial keratitis.
Methodologj: In this study, a peR method was compared to the conventionalillethod to
detect fungal aetiology in nlicrobial lreratitis. Thirty cases of 111icrobial keratitis were
studi d. The corneas were scraped and the c0111eal scrapings ere sent for Gram staining
culture and PCR anal sis. The PCR was perfornled \vith prinlers pair Fl R2 and F3,R4
frol11 two consecutive regions in the 18S rRNA gene. The presence or absence of tIl is
a111plified target sequence \ as detemlined by agarose gel. Positi e result for peR was
considered ¥hen there 'J\ as presence of this amplified target sequence in both prill1er pairs
Fl,R2 and F3,R4.
Results: The fungal pathogen was identified in 11 of 30 salnples of ll1icrobial keratitis by
conventional olethod (Granl stain & culture). PCR detected 10 of 11 sanlples that were
positive by conventional olethod. On of the 19 samples that were negative by
conventional nlethod, was positive by PCR. A statistical diagnostic test revealed that the
PCR has a sensitivity of 90.9°hJ and a specificity of 94.7% to detect fungal aetiology in
IV
ABSTRAK
Pellgenalan: Ulser komea menlpakan jCl;ngkitan mata yang merbahaya. Jangkitan uiser
kornea yang disebabkan oleh kulat selalunya sukar untuk ditentukan. Kelewatan
111engenalpasti jangkitan ulser komea yang disebabkan oleh kulat dan juga dengan rawatan
yang tidak n1encukupi, mcngakibatkan penglihatan n1enjadi rosak.
Objektif: Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk menentukan sensitiviti, spesifisiti serta
nilai ramalan positif dan negatif (PPV & NPV) kaedah tindakbalas rantai Polin1erase (PCR)
dalalll n1enentukan kewujudan kulat pada penyakit uiser komea.
Metodologi: I(ajian ini n1erupakan ujian diagnostik yang bertujuan untuk meng nalpasti
kaedah PCR dibandingkan dengan kaedah konvensional dala111 n1enentukan kev/ujudan
kulat pada penyakit ulser kornea. Tiga puluh pesakit uiser kornea telah dipilih untuk kajian
ini. Kikisan 1 ada Iapisan kornea t lah dilalrukan. Ujian-ujian mikroskopi untuk pewalllaan
Grain (Gram stain), kultur dan PCR telah dilakukan pada kikisan kornea tersebllt. Kaedah
PCR dijalankan d ngan 111enggunakan 2 pasangan prin1er iaitu prin1er Fl,R2 dan F" R4
yang dihasilkan dari jujutan gene 18 rRNA. Kehadiran sasaran produk an1plifik'lSi
ditentukan oleh gel agarose. IZeputusan positif oleh kaedah PCR dian1bil kira apabila
terhasil sasaran produk an1plifikasi oleh kedua-dua pasangan prin1er Fl,R2 dan F3,R4.
Keputusan: Kewujudan kulat pada penyakit ulser kon1ea telah dikenalpasti pada 11
pesakit daripada jU1111ah keseluruhan 30 pesakit Inelalui kaedah konvensional. Manakala 10
daripada 11 pesakit tersebut telah dikesan akan kewujudan kulat 111elalui kaedah peR.
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